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A b s t r a c t
In order to understand the relationship between the life time and life habit factors as life style of the patients before
treatment for a lifestyle-related disease, the questionnaires of our own use were sent to 181 patients [102 males and
79 females] with age ranging from 40 to 69 years, and the analysis was evaluated by chi-square test for a statistical
significance. 
Regardless of the length of hours for sleeping and working, those, who used to go to bed before [23:00] and wake
up before [6:00], were found to have taken breakfast every day with meals regularly three times a day, keeping an
optimal body-weight. Although both females and males in the middle age group usually had no ample time, those in
the advanced age group exhibited a tendency to have a healthy life-habit with an ample time. Regardless of the sex
and age group, it was supposed that they had no habit for exercise and meals in ample time.
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要　旨
生活習慣病患者の治療前のライフスタイルとしての「生活時間」と「生活習慣要因」の関係を知るため、













































意を得た、4 0歳から6 9歳までの1 8 1人（男性
は1 0 2人、女性は7 9人）である。年代は、4 0



















































<0.05 を有意水準とし、統計計算はS P S S
11.5J for Ｗi n d o w sにより行った。
Ⅲ　結　果
１．生活時間と生活習慣要因の関係
対象者1 8 1人の睡眠時間の平均は7 . 1時間
（標準偏差±1 . 1 3）であった。４時間が最も短
く、1 0 . 5時間が最も長い睡眠時間であった。






（5 3 . 7％）、2 3時3 0分以降は5 0人（4 6 . 3％）とほ
ぼ同数であった。睡眠時間7時間3 0分以上で


















時前は8 4人（7 7 . 8％）、６時3 0分以降は2 4人
（2 2 . 2％）、睡眠時間７時間3 0分以上では６時
前は3 2人（4 3 . 8％）、６時3 0分以降は4 1人






























時刻2 3時前は6 8人（7 5 . 6％）、就寝時刻2 3時3 0
分以降は2 2人（3 4 . 4％）、労働時間８時間3 0分
以上では就寝時刻2 3時前は6 0人（6 5 . 9％）就


















人（6 6 . 7％）、起床時刻６時3 0分以降は3 0人
（3 3 . 3％）、労働時間８時間3 0分以上では、起
床時刻６時前は5 6人（6 1 . 5％）、起床時刻６時
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